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表1-1:イギリスの対 トルコ輸出 1825-40年(単位 :1,000ポンド・スターリング)
1825 1830 1835 1840
綿織物 490(2.61)948 (4.87)1,063(4.80)896 (3.63)
18ぅ788 19,429 22,128 24,669
毛織物 8(0.11) 19 (0.41) 41(0.60) 25 (0.48)
7.329 4,851 6,841 5,327
鉄 鋼 13(0,96) 38 (3.52) 59(3.59) 57 (2.25)
1.355 1,079 1,644 2,525
す ず 13 (8.39) 13(12.3) 2 (6.25) 8 (5,76)
32
精 糖 26(2.80) 58 (4.50) 84 (9.86) 64(14.5)
929 1,288 852 441
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表1-2:イギリスの対 トルコ輸入 1825-40年(単位 :1,000ポンド・スターリング)
1825 1830 1835 1840
原 綿 612 (8.26) 11(0.13) 18 (0.17) 15(0.09)
7,406 8,281 10,716 17.070
生 糸 193 (18,7)263 (16.4)382(21.4)409 (22.0)
1,034 1,599 1,781 1,859
羊 毛 13 (0,90) 34 (2.99) 16 (1.20)
1,437 1. 137 1,328




ヴァロニア 7 (53.8) 43 (82.7) 60 (87.0) 49 (90,7)
52 54
レーズン 54 (91.5) 32 (43.2) 33(27,7) 37 (236)
74 157
イチジク 12 (92.3) 1 (91.7) 12 (63.2)
2
アヘ ン 16 (9,41) 26 (89.7) 1(90.9) 7 (63.6)
17 29 2
化粧水 9 11(93.8) 18(58.1) 12 (93.8)
12 11




〔典拠〕R E Balley,ど′,rJ∫力PοJ,り,/Jr′ル TJvttFd力Rψrrz″ω?′″¢力rf A&″ゥ どヵA,ど′ο―T1/流どンR?肋rわ″∫/826-′杯J,New
York,1942,pp.247-270;O ICoyman, “A Comparative Sttdy ofthe AInglo―Turkish Relations:c.1830-1870 and
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表2-2:各国の対トルコ輸入 (単位 :%・総額のみポンド・スターリング)
イギリス フランス ドイツ オーストリア ロシア 周辺諸国 総額
1830/32 14.3 2.1 30.9 12.6 23. 1 3,841,000






























イギリス フランス ドイン オースト,ア ロシア 周辺諸国 総額
1830/3219,0 9.9 16.9 16.04,926,000


































































































的常備軍 (イエニチェリ軍団)が廃止されて新制軍隊 (ムハンマ ド常勝軍)が創設される一方,1831
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